









































































































６） 　Professor of Economics, University of Missouri-Kansas City and Senior Scholar, Levy Economics 
Institute, USA
７） 　 第1巻 に は「 貨 幣 と 銀 行 業 務 に 対 す る 異 端 ア プ ロ ー チ の 展 開 Development of Heterodox 
Approaches to Money and Banking」，第2巻には「貨幣，金融制度および政策に対する代替アプロー
チ Alternative Approaches to Money, Financial Institutions and Policy」という副題が付されている。
第1巻第6部には，「貨幣に対するマルクスのアプローチ」という独立のパートが設けられており，4名
（David Levine, Duncan K. Foley, Riccardo Bellofiore, L. Randall Wray：→　文献Memo）の4論考が
収められている。
８） 　本文の順に，Institutionalist, Keynesian and Post Keynesian, and Marxist macroeconomists（Wray 
［2012］p. xvi）。
９） 　Wray（ed.）［2012］の第1巻には貨幣・信用論の基礎的考察が収められているものと思われるが， 7
部から成る第1巻の最終パートは「現代貨幣すなわち新表券主義アプローチ The Modern Money or 



















にないからだ。貨幣は経済生活を単純化するのだという（Samuelson［1973］ pp. 274-5, 訳450-1頁）。
　さらにサミュエルソンは，「いま，かりに論理的な線に沿って歴史を書きあげるとすれば，物々
交換の時代におのずから商品貨幣の時代が続くこととなる」（Samuelson［1973］ p. 275, 訳451
頁）として，貨幣の歴史的諸段階を提示する。すなわち，様々な物品が交換手段の役割を果た
す商品貨幣（Commodity money）の段階，交換手段としての貨幣の本質的な性質が具現される
紙幣（Paper money）の段階10），そして銀行貨幣（Bank money：より具体的には預金通貨 bank 





がそれによって表現されるところの標準単位である」（Samuelson［1973］ p. 277, 訳454頁）とい
う定義を提示する。
　こうした，【過去】自給自足 ―（交換の修得）→ 物々交換 ―（貨幣による媒介）→ 商品交換
10） 　紙幣を論じる箇所において，「貨幣は人為的，社会的な約束ごとのようなものである。Money is an 
artificial, social convention.」という一文が見られる。その含意は，「貨幣は受認されるから受認される。
Money is accepted because it is accepted.」という点にあるようである。たとえ本来的に無用のモノ
であっても，そのモノが貨幣として用いられるようになると，すべての人がそのモノを価値あるモノ
と考えるようになるといわれている（Samuelson［1973］ p. 276, 訳452頁）。
19―　　―
貨幣の本源的概念についての覚書
【現在】という Orthodox approach を，レイは，「取引費用を最小化するために貨幣は創られた」
（Wray［2012］ p. xiv）とする貨幣理解と整理して，その「仮説的・論理的」方法による貨幣起
源論の普遍主義を批判する。この普遍主義をレイは，歴史的・制度的細部を削ぎ落す「形式主義




　そして，これに対して向こうを張ってきたのが「実在主義的方法論 the substantivist 

















12） 　Institutionalists instead argue that economics has to do with a study of the institutionalized 





いう。比較という方法は，「異なった諸社会の『創造力』を分析および分離する ‘analyze and isolate 
the “originality” of different societies’」ためなのだといわれる。つまり，〈比較〉によって，「歴史
的発展の発生原因 the causes of germination of a historical development」（Wray［2012］ p. xv）を
突き止めるのであり，「『一般的な現象にはそれと同時に一般的な根拠がなければならない』 ‘general 

































述べる。けだし，資本主義における貨幣の理解 → 資本主義以前の貨幣との比較 → 資本主義に
おける貨幣の理解を深化 → …… という方法からすれば，出発点となる「貨幣の理解」が提示さ
れて然るべきであろう。とはいえ，そこには読解を迷わせる「定義」がなされてもいる。 
　先へと進む前に，貨幣が定義されなければならない。この方法では，展性，耐久性，
14） 　Given the embedded nature of economic phenomena in prior societies, an understanding of what 
money is and what it does in capitalist societies is essential to this approach. This can then be 
contrasted with the functioning of pre-capitalist societies in order to allow identification of which 
types of pre-capitalist society would use money, and what money would be used for in these 
societies. This understanding is essential for informed speculation on the origins of money.
15） 　…the comparative approach used by heterodox economists begins with an understanding of the 
role of money plays in capitalist economies, which shares essential features with analyses developed 




























16） 　Before proceeding, however, money should be defined. In this approach, money cannot be 
identified by its peculiar individual, physical ʻcharacteristicsʼ (malleable, durable, transportable), 
or by its functions (transactions medium, means of payment, and so on). Rather money is defined 
with respect to the operation of the economy as a whole. Money is identified as a unit of account; it 
becomes the social measure of value in all monetary economies. It is an abstract ʻmeasuring unitʼ.
17） 　It is necessary to distinguish between money as a measuring unit and those assets denominated 
in the money of account. Thus, bank deposits are not money, but are denominated in the social unit 
of account―that is, money（the dollar in the US）. Similarly, it is necessary to distinguish between 
money and those various functions performed by assets denominated in the unit of account: money 
is not what money does. Some money-denominated assets function as media of exchange or means 
of payment. While these functions are typically fulfilled by certain money-denominated assets, this 



































18）　Money, strictly and philosophically speaking, is, as has been said, an ideal scale of equal parts.
19） 　Money of account, namely that in which debts and prices and general purchasing power are 






































21） 　ポランニー（Karl Polanyi），マリノフスキー（Bronislaw Malinowski），ハインゾーン＆シュタイガー


























22） 　Their existence thus depends on being able to borrow means of subsistence from other 
individuals.
23） 　レイはその例として，Heinsohn and Steiger［1984］によりつつ，およそ紀元前600年にソロン統治
下のアテナイで行われた賦役の無効化を挙げている（Wray［2012］p. xxxix, note 15）。
24） 　端緒的には，貸付は「現物 in-kind」のかたちでなされおり，多くの場合利子は，貸付けられた「現
物」の自然的繁殖力 natural fecundity から支払われたのだという（Wray［2012］p. xx）。
25） 　For example, the loan of a bushel of wheat today can be repaid with two bushels at the end 
of next year. However, as the types of loan expanded, and as the terms of repayment became 
standardized, repayment would take a standard form―denominated in a unit of account, of a ‘money 
of account’. The first money of account was a wheat unit. Temples seem to have played a role 
in standardizing the unit of account. The creditor and debtor required a neutral witness to, and 






















26） 　a cow loan is repaid with wheat という例（Wray［2012］p. xx）が挙げられているが，小麦を後払い
にして牛を買ったといえるようにも思われる（小幡［2009］73-5頁，300-3頁［問題49-52 解答］を参照）。
27） 　Thus, the original wheat money of account began to serve as the means of payment and thus 
allowed repayment to take many forms（a cow loan is repaid with wheat）. The barley grain was 
later substituted because of its invariable unit weight. Of course, even barley grains entail large 
transactions and storage costs. After temples began to act as depositories for creditors（by holding 
for them the payments of debtors）, transactions costs could be reduced by substituting stamped 
metal for barley on withdrawal. Storage costs were reduced when the temple accepted the stamped 
metal in payment of tribute or fees for its services as witness in private contracts. In order to deal 
with counterfeiters, temples eventually switched to stamped precious metals.
28） 　...they argue that credit money pre-dates commodity money（gold coin）, and that the unit of 
























29） 　The origins of money are not to be found, then, in a hypothesized exchange society based on 
barter. Instead, money develops as unit of account, or as the terms in which debts are written: ‘A 
money of account comes into existence along with debts… Money proper in the full sense of the 




説いてその相殺と決済について論じ（The Credit Theory of Money），決済については国家論（The 
























　貨幣それ自体 money itself は，債務契約および価格契約がその引渡しによって履行

















































































































Bに対して負う金銭債務額が z ポンドであり，そのことを記録した「物」が〈A債務証書〉 とし
て存在するとしよう。他方，個人Bが個人Aに対して負う金銭債務額は 2z ポンドであるとする。
こうした2者間の債権債務関係を，「本来の貨幣」のみを用いて決済しようとすれば，個人Aから


































































































































































いう定義に鑑みて，たとえば「管理貨幣」 x 単位には金 1 g と同じ「価値」があるという場合の































































































as fountainof law itmustequallyallowtheStatenotes tosuffice forotherpayments.




































































































イは，「貨幣の信用理論 The Credit Theory of Money」と「貨幣の国家理論 The State Theory 
of Money」とを統合し，「貨幣の信用および国家理論 Credit and State Theories of Money」が
提示できるのだという。本ノートでは，その本体部分の検討にまでは辿り着けなかった。レイ
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